













DEVELOPMET OF THE ATOM INTRODUCTION SYSTEM INTO A PRESSURE VARIABELE CELL 








We are measuring hyperfine structure energies of atoms in superfluid helium using laser/microwave double 
resonance method. Further study of atomic structures under various pressure conditions is expected to provide 
more detailed information of interaction between impunity atoms and surrounding helium atoms. For the 
purpose, we have developed a pressure variable cell that can be placed in superfluid helium environment as well 
as the system to introduce atoms into the cell. We have constructed the cell, adopted the laser ablation method 
for the introduction of atoms and installed the laser-induced fluorescence observation system. It is shown that 
the above developed system satisfies the requirements for the experiment in the varied pressure conditions. 

















































































図 3． クライオスタット模式図 
 
 




































































図 6． プラズマ発光の観測 
（左：レーザー非照射時，右：レーザー照射時） 
 


















射する．実験セットアップを図 7に示す．  
 
 



















図 8． 可変圧力容器に設置した Rb ガスセルの LIF 
 
（３）原子数の見積もり 
















長さは 2mm として計算し，Rb 原子の密度は[3]を参考
にした．その結果，原子数は 3.4×107個であった． 
ここで求める S/N の S はピークから前後 50 点の測定
データの発光強度の平均をとり，N は発光強度の低い
ところの測定データ 50 点の平均をとることで S/N を






















集光系との評価として内部設置した Rb ガスセルの LIF 観
測を行った．容器内部の Rb 原子の LIF を測定することが
できた．この結果から LIF を観測するために必要な原子の
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